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I. INTRODUCCION
Mientras que el Siglo Veintiuno comienza, el sistema intemacional de los
derechos humanos hace frente a una anomalia profunda. A pesar de enormes
logros normativos e institucionales,' el sistema parece incapaz de entregar su
*
Profesor de Derecho, Universidad Nova Southeastern, Shepard Broad Law Center. Postgrado,
Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard; Doctor en Derecho, Escuela de Leyes de la Universidad de
Rutgers (Camden); B.A., Universidad de Kalamazoo. Agradezco sinceramente a nuestros cinco increfbles
huOspedes, a la Dra. Hanan Ashrawi, al Decano Claudio Grossman, al Ex-Presidente Oscar Arias, al presidente
Jean-Paul Aristide, y la Juez Gabrielle Kirk McDonald, y a mi colega inestimable, profesor James Wilets, por
hacer de los Seminarios Goodwin 2000, una experiencia de aprendizaje verdaderamente notable.
I.
Entre los centenares de instrumentos intemacionales de derechos humanos promulgados bajo
la autoridad de las Naciones Unidas desde 1945, hay por to menos siete importantes tratados multilaterales,
cada uno incluyendo a ns de cien Estados. Las Convenciones Intemacionales Sobre Derechos Civiles y
Polfticos, los Derechos Econ6micos y Sociales, Genocidio, Discriminaci6n Racial, Mujeres, Tortura y Nifios
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tiltima promesa a los que lo necesiten mis. 2 Una comprensiva, no obstante
subdesarrollada, red de altas normas que se ha creado, te6ricamente obligando

a los gobiernos a obedecer un c6digo moral universal.

Un arsenal casi

desconcertante de mecanismos institucionales, aunque virtualmente invisible
para la mayoria de la humanidad, se fija para supervisar y para vigilar la puesta
en prnctica de estas aspiraciones colectivas.4 Las organizaciones nogubernamentales bien financiadas, dedicadas a la aplicaci6n de estos derechos,
han ganado la atenci6n de instituciones internacionales y de gobiernos
semejantes, exponiendo violaciones y trabajando incansablemente para el
cambio. 5 Incluso el politico cfnico y antes insipido Consejo de Seguridad de la
Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) ha levantado perceptiblemente el
perfil de derechos humanos, alineando una serie de intervenciones basadas en
tienen 142, 144, 130, 156, 165, 119, y 191 estados signatarios respectivamente. Wase la Coleccidn de
Tratados de las Naciones Unidas, en http:llwww.un.org/Deptslrreatylfinallts2/newfdlespartboo/ivll.html
(iltima visita Mar. 24, 2001); Millennium Summit Multilateral Framework: An Invitation to Universal
Participation[Conferencia en el Millenio del Sistema Multilateral: Una Invitaciin a la Participacton
Universal], U.N. Doc. DP/2130 (2000), disponible en http://untreaty.un.org/English/millennium/aw/
index.html. Existen tambien tres tratados regionales comprensivos de los derechos hunanos que cubren una
varfedad amnplia de problemas concemientes de los derechos huinanos en Europa, Africa y las Antricas.
Vase generalmente GUIDE TO INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS PRACTICE [GUIA PARA LA PRACTICA
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANos] capftulos 7-9 (Hurst Hannuin ed., Ardsley, N.Y.:
Transnational, 3d ed. 1999); HENRY J. STEINER Y PHILIP ALSTON, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS IN
CoNTErT: LAW, PoLrrics, MORALS [DERECHOS HuMANOS INTERNACIONALEs EN CONrEXTO: LEYES,
POLITICA, MORAL] capftulo 10 (Oxford Univ. Press 1996).
2.
Los profesores Heifer y Slaughter perceptivamente han descrito "la triste paradoja" en cuanto
a que las instituciones de los derechos huxnanos son las "rAs efectivas" en los Estados que
"argumentablemente los necesitan menos: Los funcionarios que cometen relativarnente pocos, menores, y
violaciones discretas de los derechos hurnanos." Lawrence R. Heifer y Anne-Marie Slaughter, Towards a
Theory of Effective SupranationalAdjudication [Haciauna Teora de Adjudicaci6n Efectiva Supraracional]
107 YALE L. J. 273 (1997).
3.
Aunque el sisterna internacional ha desarrollado una red comprensiva de normas sobre derechos
humnanos, la manifestaci6n de muchos derechos hurnanos sigue siendo naciente y su significado especffico
sin resolver. Vdase Douglas Lee Donoho, The Role of Human Rights in Global Security Issues: A Normative
and Institutional Critique [El Papel de los Derechos Humanos en Asuntos de la Seguridad Mundial], 14
MICH. J. INT'L LAW 827, 837-43,847-50 (1993); Henry Steiner, Revisidn de Libro, 84 AM. J. INT'L. 603,60405 (1990) (revisando THOMAS BUERGENTHAL, DERECHOS HUMANOS INrERNACIONAL EN CAPSULA (1988)).
De manera que, el significado especffico de mucho de los derechos hunanos pennanece adin subdesarrollado.
Las razones de esto incluyen la novedad relativa de las normas y de la capacidad limitada de los sistemas
internacionales para rendir interpretaciones autoritarias de los derechos. Donoho, supra en 866-68.
4.
Aden-hs de la Carta de las Naciones Unidas, basada en instituciones tales como la Comisi6n de
Derechos Humanos, cada uno de los tres sistemas regionales existentes y seis de los tratados multilaterales
principales sobre derechos humanos tienen mecanismos de aplicaci6n para la forrna de vigilar estas
instituciones y, en algunos casos, los procedimientos judiciales o cuasi-judiciales. VWase generalmente
STEINER Y ALSTON, supra nota 1; THE UNITED NATIONS AND HUMAN RIGHTS: A CRIrICAL APPRAISSAL [LAS
NACIONES UNIDAS YLoS DERECHOS HUMANOS: UNA EVALUACIN CRIICA] (Philip Alston ed. 1992).
5.
VWase generalmente STEINER Y ALSTON, supra nota I, en el capftulo 8.
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una conexi6n percibida entre los derechos humanos y las amenazas a la paz.6
Quizds mds dramiticamente, la comunidad internacional ha comenzado a tomar
responsabilidad de su direcci6n mucho mds seriamente, endosando el uso de las
sanciones criminales - dom6sticas e internacionales - para traer justicia a los
violadores de derechos humanos.7 Los derechos humanos, esencialmente, se
han convertido en una parte crftica de las relaciones internacionales. Mts
importantemente, se han convertido en una fuerza dinimica para el cambio que
proporciona esperanza para millones de personas oprimidas alrededor del
mundo.
No obstante, a pesar de estos avances y de muchas razones de esperanza,
el mundo permanece leno de violaciones extensas y profundas hacia la dignidad
humana. A pesar del mantra colectivo "nunca janmds", los episodios genocidas
han estropeado repetidamente la consciencia de la clase humana desde la
Segunda Guerra Mundial. 8 Las inundaciones de refugiados, y las formas
nuevamente refinadas de opresi6n tales como la "limpieza 6tica" han desafiado
6.
Vase Douglas Lee Donoho, Evolution or Expediency: The United Nations' Response to the
Disruption of Democracy [Evolucidn y Conveniencia: La Respuesta de Las Naciones Unidas hacia la
Interrupcidn de la Democracia], 29 CORNELL INT'L L. J. 329, 331, 351 n.117, 358-70, 375-76 (1996); Ruth
Gordon, United Nations Interviention in Internal Conflicts: Iraq, Somalia and Beyond [United Nations
Intervencin en los Conflictos: Iraq,Somalia y Mtds], 15 MICH. J. INT'L L. 519 (1994).
7.
Vdase infra notas 32-39 y eltexto de acomnpaflamiento.
8.
La persistencia de episodios genocidas incit6 una observaci6n tergiversada de Michael Scharf
que:
[E]I compromiso de "nunca jans" se convirti6 rpidamente en larealidad de "una y
otra vez ms"a medida que la comunidad mundial dejaba de tomar acci6n para taer
justicia a aquellos responsables cuando 4 millones de personas fueron asesinadas
durante Ia purgaci6n de Stalin (1937-1953), 5 millones fueron aniquilados durante ia
revoluci6n cultural de China (1966-1976), 2 millones fueron asesinados en los campos
de matanza de Cambodia (1975-1979), 30,000 desaparecieron durante laGuerra Sucia
de Argentina (1976-1983), 200,000 fueron masacrados en eleste de Timor (19751985), 750,000 fueron exterminados en Uganda (1971-1987), 100,000 Kurdos
murieron por gases en Iraq (1987-1988), y 75,000 campesinos murieron en manos de
las escuadrilla de lamuerte en El Salvador (1980-1992).
Michael P. Scharf, The Prosecutor v. Dusko Tadic: An appraisalof the FristInternationalWar Crimes Trial
Since Nuremberg [El Fiscal contra Dusko Tadic: Una Revisi6n del Primer Juicio de Crimenes desde
Nuremberg], 60 ALH. L REv. 861, 861-62 (1997). Scharf pudo tambi6n haber mencionado las matanzas
masivas en Nigeria (Biafra, 1966-71), Bangladesh (1970-71), Burundi y SudAn. VWase Robert Melson, The
Holocaust. Rememberingfor the Future: Pradigmesof Genocide: The Holocaust,the Armenian Genocide,
and Contemporary Mass Destructions [El Holocausto: Recordando para el Futuro: Paradigmasdel
Genocidio: El Holocausto,El GenocidioAmericano, y de las DestruccionesContempordneasMasivas], 548
ANALES 156 (1996). Los ejemplos mis recientes, por supuesto, son los acontecimientos tdgicos en Bosnia,
Kosovo y Ruanda. La diferencia dramAtica en la respuesta de la comunidad internacional a estos
acontecimientos ms recientes es motivo de optimismo. Liberado de aprenios de laGuerra Frfa, las
reacciones de laComunidad Internacional hacia Bosnia, Ruanda y Kosovo, aunque es daffado y de alguna
manera estancada, fueron en tdItima instancia decisivas.
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la capacidad de la comunidad internacional para responder. Las formas
grotescas de abuso ffsico, tales como la ejecuci6n de torturas y de ejecuciones
sumarias, contindan inuando muchas sociedades y, a pesar de una mar6a de
transiciones democrnticas alrededor del mundo, las violaciones de libertades
civiles bisicas siguen siendo comunes. 9 Lo ms triste de todo es que, los dos
enemigos mis grandes de la dignidad humana, el conflicto armado y ]a pobreza,
plagan persistentemente a la extensa mayoria de la clase humana.'0
Respondiendo a esta realidad, mientras que nos aferramos a nuestras
muchas razones de esperanza, nuestra escuela de leyes eligi6 concentrar los
Seminarios Goodwin 2000 en los derechos humanos, la paz, y la democracia en
el Siglo Veintiuno. Con la generosidad de la Fundaci6n Leo Goodwin, Sr., la
Facultad de Derecho recibi6 a cinco distinguidos visitantes a to largo del
semestre: Decano Claudio Grossman, Juez Gabrielle Kirk McDonald, Dra.
Hanan Ashrawi, presidente Jean Paul Aristide y al Ex-Presidente Oscar Arias,
premio Nobel de la Paz. " Estos visitantes distinguidos trajeron a la Facultad de
Derecho una abundancia de profundas experiencias personales y profesionales
en la lucha en pro de los derechos humanos. Para cada visitante, la btsqueda
de los derechos humanos ha sido un compromiso de por vida. Los visitantes
pasaron varios dias en la Facultad, ensefiando, escuchando y a veces discutiendo

Wase, v.g., AMNISTIA INTERNACIONAL U.S.A., The Campaign to Stop Torture [La Campafla
9.
para Terminar con la Tortura], en http'/www.amnesty-usa.org/stoptorture/ (dilima visita Mar. 21, 2001);
HUMAN RIGHTS WATCH, 2001 World Report [VIGILANCtA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Reporte Mundial
2001], disponible en http://www.hrw.org/wr2k1/ (difima visita Mar. 21, 2001); U.S. DEPT.OF STATE, Country
Reports on Human Rights Practices [Departamentode Estado de E.E.U.U, Informes de Pafses sobre la
Prdctica de los Derechos Humanos], en http://www.state.gov/gdr/rls/brrpt2000/ (6lima visita Mar. 21,
2001); vwase tambiinhttp:llwww.state.govlwww/globallhumanjfights/ hrpjreports-mainhp.hml.
Wase, v.g., SIPRI YEARBOOK 1998: ARMAMENTS, DISARMENT AND INTERNATIONAL SECURITY
10.
[ARMAMENTOS, DEsARME Y SEGURIDAD INTERNACIONAL] (Oxford Univ. Press 1998), en
http://editors.sipri.sepubs/yb98/chl.htrl (examinando conflictos armados alrededor del mundo); UNITED
NATIONS CHILDREN FUND, The State ofthe World's Children 2001, (FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA INFANCIA, El Estado de los Niftos del Mundo 2001], disponible en http://www.unicef.org/sowc0l/ (6ltima
visita Mar. 21,2001) (describiendo, entre otras cosas, los efectos del conflicto armado en los nifios, estimando
que los conflictos durante la d6cada pasada ban dejado dos millones de muertos, seis a ocho millones de nifios
heridos seriamente, y doce millones de niflos sin hogar). Para los informes detallados que examinan la
pobreza en el mundo y los esfuerzos para eliminarla, vdase UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM,
Poverty Report 2000 [PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, Reporte de

Pobreza 2000], disponible en http://www.undp.orglpoverty/publicaionsl y WORLD BANK POVERTY NET [RED
SOBRE LA POBREZA DEL BANCO MUNDIAL], disponible en http://www.worldbank.orgtpoverty.
Para la informaci6n biogrdfica pertinente con respecto a estos cinco distinguidos huespedes,
11.
vtase James D. Wilets, The Building Blocks to Recognition ofHuman Rights andDemocracy: Reconciliation.
Rule of Law, and Domestic and InternationalPeace [Los PilaresFundamentalesal Reconocimiento de los
Derechos Humanos y la Democracfa: a Reconciliaci6n, el Estado de Derecho, y a Paz Nacional e
Internacional],7 I.SA J. INT'L & COMP. L 769 (2001), 25 NOVA L REV. 387 (2001).
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con estudiantes y profesores sobre el estado actual de los derechos humanos y
del potencial para su realizaci6n en el siglo veintiuno.
El discurso incitado por nuestros distinguidos hu6spedes cubri6 una amplia
gama de temas actuales sobre derechos humanos, cubriendo desde el proceso de
paz en el Medio Oriente, temas sobre derecho penal internacional, de
transiciones a la democracia asi como tambi6n temas sobre la reconciliaci6n,
hasta temas sobre el futuro del sistema interamericano de desarne y de
relevaci6n de deuda. A pesar de las amplia cobertura de los temas discutidos,
y de la diversidad de las opiniones expresadas, un conjunto claro de temas
centrales emergi6. Estos temas correlacionados se centraron constantemente en
el futuro de los derechos humanos y en las varias maneras en que la polftica, la
economfa, el poder y la opresi6n estdn interrelacionadas con la lucha para
alcanzar la dignidad humana bisica para todos. Mientras que algunos de estos
temas se expresan claramente en los ensayos preparados por nuestros hu6spedes
para su publicaci6n en este volumen, otros temas solamente emergieron en los
salones de clase, oficinas y a la hora de la cena. Estos constituyen tanto
penetraciones con respecto a las causas de la continua violaci6n de los derechos
humanos, asf como tambi6n especulaciones con respecto a la pr6xima fase de
un movimiento que ha mejorado las vidas de millones, adn cuando no ha
cumplido plenanente con sus objetivos. Lo que sigue es una descripci6n
abreviada de lo que cr6o haber sido los cuatro temas mis significativos que
emergieron del seminario y algunas observaciones con respecto a cada ano.
II. TEMAS DE LOS SEMINARIOS GOODWIN 2000

A. Hay un Lazo Profundo entre la Paz, la Democracia,y los Derechos
Humanos
La noci6n que los derechos humanos, la democracia y la paz se
correlacionan profundamente, fue un tema constante de cada visitante del
Seminario Goodwin. Para cada uno, esta creencia central estA fundada en la
experiencia personal. El premio Nobel de la Paz en 1987, por ejemplo, fue
concedido al Ex-Presidente Arias por su trabajo al consolidar esta relaci6n en
resultados concretos durante el proceso de paz centroamericano.' 2 Tanto como
para el presidente Aristide y como para la Dra. Ashrawi, las dinmicas
complejas del conflicto armado, la violencia, la opresi6n y la esperanza de los
derechos humanos y de la democracia, plant6an una continua lucha diaria."3 El

12.
Vase John J. Moore, Jr., Note: Problems with Forgiveness: Granting Amnesty Under the Arias
Plan in Nicaragua and El Salvador [Nota: Problemascon Perd6n: ConcederAmnistla bajo el Plande Arias
en Nicaraguay el Salvador], 43 STAN.L REV. 733, 735, 738-45 (1991) (proporcionando una descripci6n

detallada del Plan de Arias y del papel del presidente Arias en el proceso de la paz).
13.

Wase. v.g., Edward Cody, Haiti Torn by Hope and Hatredas Aristide Returns to Power, [Haiti

744

ILSA Journal of International& ComparativeLaw [Vol. 7:739

Decano Grossman habl6 conmovedoramente de su amarga experiencia la cual
miraba desde su exilio forzado mientras que el General Pinochet desmont6 una
orgullosa tradici6n chilena de democracia violando asf sistemdticamente los
derechos fundamentales de todos aquellos que se le opusieron. La Juez
McDonald presidi6 la creaci6n y el desarrollo del Tribunal de los Crimenes de
Guerra de la Antigua Yugoslavia, instituci6n cuya existencia fue fundada sobre
la premisa que las violaciones de los derechos humanos pueden constituir una
amenaza a la paz intemacional. 4
La idea que la paz, la democracia y los derechos humanos son
interdependientes no es por supuesto, una idea nueva. De hecho, Immanuel
Kant sugiri6 tal conexi6n en 1795 cuando 61 argument6 que la paz internacional
estaba atada a la democracia."5
En afio's recientes, las instituciones
internacionales han recalcado cada vez mds este mensaje, a menudojustificando
iniciativas internacionales sobre esta base. Las Naciones Unidas, por ejemplo,
han invertido recursos considerables para la promoci6n de la democracia,
incluyendo una vigilancia extensa en el proceso de elecciones. ' 6 El Consejo de
Seguridad de la ONU ha confiado cada vez mis en preocupaciones acerca de
derechos humanos encontrando amenazas a la paz, justificando actividades de
intervensionismo creyendo que eran inigmaginables en la ddcada anterior. 17 La
Confundido entre la Esperanzay el Odio mientras Aristide Vuelve al Poder], WASH. POST, Feb. 2, 2001, en
Al; Mike Williams, Aristide Takes Office, Callsfor Peace: Poor in Haiti Joyous, But Foes Ready to Act,
[Aristide Toma su Cargo, Lamadas para la Paz: Pobres en Haiti Felices, pero Enemigos Listos para
Actuarl, ATLANTA CONST., Feb. 8, 2001, en 3A; Jessica Berry, Women: Five and Kicking [Mujeres: Cinco
ySaliendo Adelante], THEGUARDIAN, Feb. 8, 1996, en T7; Prensa Asociada, Arafat CriticDemands "Genuine
Democracy" [Criticade Arafat Demanda "DemocraciaGenuina"], CHI. TRIB., Ag. 13, 1998, en N17; Ilene
R. Prusher, Why a Human Rights Advocate Leaves Arafat's Cabinet: Real Issues of Reform "Not Addressed"
[Porqtdun Propulsorde los DerechosHumanos deja Gabinetede Arafat: VerdaderosAsuntos de la Reforma
"No Discutidos"], CHRISTIAN Sci. MONITOR, Ag. 31, 1998, en 8.
14.
S.C Res. 827, U.N. SCOR, 48th Sess., 3217th mtg., U.N. Doc. S/RES/827 (1993); infra notas
32-35 y eltexto de acompafiamiento.
15.
IMMANUEL KANT, PERPETUAL PEACE AND OTHER ESSAYS ON POLITICS, HISTORY, AND MORALS
[PAZ PERPETUA YOTROS ENSAYOS SOBRE POL'TICA,HISTORIA Y MORAL] 107 (Ted Humphrey, traducci6n,
Hackett Publishing Co. 1983); vlase tambiin Fernando R. Teson, The Kantian Theory of internationalLaw
[La Teorta Kantiana del Derecho lnternacional],92 COLUM. L REv. 53, 53 nota I (1992).
16.
VWase Donoho, supra nota 6, en 333-40; vnase generalmente David Stoeting, The Challenge
of UN-MonitoredElections in IndependentNations [El Desafto del Monitordo de las Naciones Unidas en el
ProcesoEleccionariode las Naciones Independientes], 28 STAN. J. INT'L L 371 (1992).
17.
Wase S.C.Res. 688, U.N. SCOR, 46th Sess., 2982d mtg., U.N. Doe. S/RES/688 (1991)
(autorizaci6n impifcita para una fuerza para laprotecci6n a kurdos iraqufes); S.C.Res. 794, U.N. SCOR, 47th
Sess., 3145th mtg., U.N. Doc. S/RES/794 (1992) (intervenci6n en Somalia para prevenir una crisis
hurnanitaria, incluyendo fuerza); S.C.Res. 770, U.N. SCOR, 47th Sess., 3106th mtg., U.N. Doe. S/RES770
(1992) ("todos los medios necesarios" para entregar laayuda en Bosnia); S.C.Res. 940 U.N. SCOR, 49th
Sess., 3413th mtg., U.N. Doe. S/RES/940 (1994) (restauraci6n de lademocracia en Haitf por "todos los
medios necesarios"); S.C.Res. 929 U.N. SCOR, 49th Sess., 3392nd mtg., U.N.Doc.S/RES/929 (1994) (zonas
seguras en Ruanda); S.C.Res. 1262, U.N. SCOR, 54th Sess., 4038th mtg., U.N. Doc.S/RES/1262 (1999)
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decisi6n sin precedente del Consejo de Seguridad para autorizar el uso de la
fuerza para restablecer la democracia en Haitf es quizis el ejemplo mds claro de
esta nueva tendencia prometedora.' Mis recientemente, la Organizaci6n del
Tratado Atlantico Norte justific6 sus intervenciones forzosas en Bosnia y
Kosovo esencialmente con este andlisis.19
Aunque estd articulado extensamente, la relaci6n real entre los derechos
humanos, la paz y la democracia es raramente examinada a un nivel crftico.2 °
Una realidad, por supuesto, es que el conflicto armado es quizis la ainica y la
mds grande fuente de violaciones de derechos humanos. Tambi6n parece
plausible que la democracia genuina aminora el potencial de violaciones
notorias de derechos humanos, conflictos internos violentos y el uso agresivo
de fuerza armada." La evidencia empfrica disponible para responder a esta
pregunta es, no obstante, limitada y poldmica, haciendo diffcil la evaluaci6n de
las implicaciones de esta percibida relaci6n con ningtin grado de certeza.
A menudo, las preguntas ms bdsicas nunca se hacen. ,Causan las
violaciones de derechos humanos rompimientos de la paz, o son tales
violaciones simplemente sintomdticas de conflictos econ6micos y sociales mis
profundos? LQueremos decir que el respeto de los derechos humanos es una
condici6n previa importante para la paz, o solamente que la paz en sf misma es
un requisito previo para la protecci6n eficaz de los derechos? LReduce el
gobierno democrdtico realmente el potencial de conflictos armados
internacionales? 2 LSe ha promovido a menudo la democracia, en si misma
como derecho humano bdsico,23 ha servido como condici6n previa importante
a la realizaci6n dltima de los derechos humanos y, ultimadamente de la paz? Si
es asfi, no justificarfa la ausencia de democracia la intervenci6n forzosa u otras

(Timor del este); Danobo, supra nota 6, Gordon, supranota 6.
18.
Wase S.C. Res. 940, U.N. SCOR, 3413th mtg., U.N. Doc. S/RES/940 (1994). Pero vL'ase
Donoho, supra nota 6, en 370-82.
19.
Vase generalmente Richard B. Bilder, Kosovo and the "New Interventionism": Promise or
Peril [Kosovo y el "Nuevo Intervencionismo": Promesa o Peligro],9 J.TRANSNAT'L L & POL. 153 (1999).
20.
Wase Valerie Epps, Peace and Democracy: The Link and the Policy Implications, [Paz y
Democracia: La Conexi6n y las Implicaciones de Polizas], 4 ILSA J. INT'L & COMP. L. 347, 350 (1998)
(discutiendo algunos de losestudios empfricos de latesis de Kantiana y mencionando algunas de las
incertidumbres diffciles).
21.
Id. at 348.
22.
Incluso losestudios que han sugerido que las democracias liberales no luchan en contra de ellas
mismas, han reconocido que muchos estados democr~ticos emplean comnrente las fuerzas armadas
internacionalmente. Vase id. El ejemplo mAs obvio de este fen6meno es, por supuesto, Estados Unidos.
23.
VWase, v.g., Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance [El Derecho
Naciente de un Gobierno Democrdtico], 86 AM. 1. INT'L L 46, 53-56 (1992); Gregory Fox, The Right to
Political Participation in International Law [El derecho a la Participacidn Politica en el Derecho
Internacional], 17 YALE J.INT'L L 539 (1992).
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medidas dristicas para miembros no democrdticos de la ONU, incluyendo la
Reptiblica de China?
Mientras que todos parecen convenir que la relaci6n entre la paz, los
derechos humanos y la democracia es vital, la naturaleza exacta de esta relaci6n
y sus implicaciones sigue siendo algo evasivo y dependiente de la perspectiva
y agendas de cada uno de los conferenciantes. Una de las lecciones mis claras
que emergieron una vez concluido el Seminario Goodwin, es que, la relaci6n
entre la paz, la democracia y los derechos humanos es mucho mis compleja que
los excelsos tenas que emergen tipicamente de tales discusiones. Cercado por
todos lados por la violencia de clase, pobreza desenfrenada y disparidad
econ6mica, el presidente Aristide debe luchar continuamente con las realidades
complejas de consolidar una democracia naciente en el contexto de condiciones
sociales y econ6micas opresivas. Los esfuerzos frustrados del presidente
Aristide por construir la democracia de Haiti bajo estas condiciones opresivas
demuestran que la democracia genuina no puede existir, y no se puede
contribuir a la protecci6n de los derechos fundamentales, si las condiciones
necesarias y materiales para su desarrollo estfn ausentes.'
Semejantemente, la Dra. Ashrawi ha atestiguado sus aspiraciones para un
significativo gobierno democrdtico aut6nomo para los palestinos sacrificados
en la lucha por la "seguridad" y paz con el opresor. Mientras que la Dra.
Ashrawi discuti6 firmemente que la paz es imposible sin el respeto completo
por los derechos humanos, ella facilmente reconoci6 que, la lucha por la
independencia en si misma ha causado a la gente palestina algunas heridas
infligidas por ellos mismos. Por otra parte, los conflictos fundamentales
persistentes sobre la escasez de tierra, por el poder y la seguridad plant6an
preguntas sin respuesta con respecto a qud derechos deben ser protegidos, bajo
qu6 condiciones, asi como los derechos de qui6n deben ser protegidos. Los
palestinos y los israelfes igualmente se encuentran encerrados en un cfrculo
politico ret6rico sobre derechos humanos. No puede haber paz sin seguridad,
no hay seguridad sin paz, no hay derechos humanos sin paz y no hay paz sin
derechos humanos. La ret6rica del conflicto ha obscurecido la premisa
subyacente que establece que el respeto por los derechos humanos en todos los
Ambitos es un requisito previo para tener negociaciones significativas y
compromisos necesarios para la coexistencia pacifica.
En este respecto, tanto como el presidente Aristide como el Ex-Presidente
Arias ambos astutamente discutieron que la justicia econ6mica es un requisito
previo esencial para la paz, los derechos humanos y el desarrollo de la
democracia verdadera.
Esta profundizaci6n apetecible discutiblemente
mantiene como reh6n a los derechos humanos, fuera del alcance de las
24.
Vedse Cody, supra nota 13; Williams, supra nota 13; Berry, supra nota 13; Prensa Asociada,
supra nota 13, Prusher, supra nota 13.
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realidades polifticas de recursos escasos y de las concentraciones globales del
poder econ6mico. Da lugar a la suspicacia razonable que el factor ms
significativo de la relaci6n entre los derechos humanos, la paz y la democracia,
tienen todavia que ser identificados claramente. Quizds el mensaje mis claro
de todo es que la justicia y el desarrollo econ6mico deben calcular mIs
prominentemente en nuestro pensamiento sobre la paz, la democracia y los
derechos humanos.
B. La ComunidadInternacionalDebe Identificary Consignarlas Causas
Sistemdticas de las Violaciones de los DerechosHumanos Tales como; la
Pobreza, la DisparidadEcondmica, la Deuda y la Militarizacion
Una preocupaci6n que se repite y que surgi6 durante el symposio es que
la comunidad intemacional no ha podido identificar y responder adecuadamente
a las causas de las sistemdticas violaciones de los derechos humanos. Es
profundamente ir6nico que el incremento dramhtico de la conciencia sobre los
derechos humanos entre gobiemos no ha sido acompafiada por mejoras
semejantemente dramdticas en las vidas de la mayorfa de la gente. El Banco
Mundial estima que cuatro billones de personas viven con menos de dos d6lares
por dfa. 2 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus
siglas en inglds) estima que tres billones de personas viven en una pobreza
despreciable sin la sanidad bdsica, el cuidado m~lico, el abrigo, el agua potable,
la educaci6n o el alimento adecuado - incluyendo dos millones de nifios que
mueren cada afilo de diarra.2' Segdn el Alto Comisario de la ONU para los
Refugiados, hay actualmente ms de veintid6s millones de personas desplazadas
y refugiadas alrededor del mundo, viviendo en condiciones crfticas.2 7
Reconociendo esta realidad dolorosa, los visitantes del Seminario Goodwin nos
desafiaron a que pensuranos amplia y criticamente acerca de las causas
primarias del sufrimiento humano cuando se considere el futuro de los derechos
humanos.
Estos lideres nos animaron a que mirramos mds all de nuestra
preocupaci6n occidental con libertades individuales y a que considerdramos las
condiciones ffsicas y materiales que fundamentalmente inhfben la realizaci6n
de la dignidad humana para la mayoria de la poblaci6n mundial. Las
25.
WORLD BANK POVERTY NET, supra nota 10.
26.
Vase United Nations Children's Fund, Change the Worldwith Children [Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, Cambie el Mundo con Niftos] disponibleen htlp://www.unicef.orgt (iltima visita Mar.
21, 2001). Viase tambin Peadar Kirby, Poverty is the Ultimate Threat to Global Security [La Pobreza es
la Oltima Amenaza a la Seguridad Global], THE IRISH TIMES, Dic. 38, 2000, en 61 (describiendo la brecha
creciente entre los ingresos de los rico y los probres).
27.
Wase U.N. HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, UNHCR Statistics [ALTO COMIsAmiO DE LA
ONU PARA LOS REFUGIADOS, UNHCR Estadisticas], en http://www.unhcr.ch/statist/main.htm (diitima visita
Mar. 21,2001).
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experiencias de nuestros visitantes en la lucha a favor de los derechos humanos
y ]a paz demuestran convincentemente que la economfa y el desarrollo deben
desempefiar un papel fundamental en el logro de la dignidad humana para todos.
La pobreza extrema, la disparidad econ6mica y la carencia del desarrollo bdsico
son indiscutiblemente las fuentes mis fundamentales del sufrimiento en el
planeta. Son tambi6n, quizds, los obstdculos existentes mis grandes para tiltima
realizaci6n de los derechos humanos fundamentales para todos.
Segdin lo atestiguado por los problemas del presidente Aristide en Haiti, la
disparidad y la privaci6n econ6mica mina el fundamento de una democracia
genuina e inhibe las condiciones sociales que hacen posible el respeto y el
disfrute de las libertades civiles bdsicas. Parece igualmente claro que las
condiciones materiales dentro de las sociedades sirven frecuentemente como el
catalizador del ejercicio abusivo del poder autoritario y de las prioridades
gubernamentales equivocadas que comprometen los recursos de naciones pobres
en la medida en que sigue aumentando la militarizaci6n: El conflicto armado
y la distensi6n civil intema, arraigados en las luchas sociales y el poder politico
sobre los aspectos materiales de la vida, son catalizadores poderosos e
innegables de las violaciones de los derechos humanos.
Asf, mientras que los derechos humanos se relacionan con la paz y la
democracia, el logro significativo de la paz y de la democracia depende,
alternativamente, en consignar la disparidad econ6mica y la carencia de
desarrollo. La vida entera del presidente Aristide, de sacerdote a politico, se ha
basado en este concepto del papel de la justicia econ6mica en la realizaci6n de
los derechos humanos y de la dignidad. Sus experiencias en Haiti demuestran
la naturaleza compleja y obstinada del problema. Ex-Presidente Arias ha
tornado semejantemente estas profundizaciones seriamente haciendo campafia
para una rotaci6n fundamental en prioridades gubernamentales en paises
desarrollados y subdesarrollados. Reconociendo el significado del desarrollo
econ6mico para los derechos humanos, 61 ha defendido la idea que la
desmilitarizaci6n y la relevaci6n de la deuda seria son necesarias para el
desarrollo econ6mico serio y en dltima instancia la realizaci6n de derechos
humanos fundamentales?8

28.
Vase Oscar Arias, What is needed to ProtectInternationalHuman Rights in the 21st Century
[Lo que se Necesita para Protegerlos DerechosHumanos en el Siglo Veintiuno], 7 ILSA J. INT'L & COMP.
L 873 (2001), 25 NOVA L REV. 487 (2001); viase tambiin Eric A. Friedman, Debt Relief in 1999: Only One
Step on a Long Journey [Relevacidn de la Deuda en 1999: Solamente un Paso en un Largo Viaje], 3 YALE
HUM. RTS. & DEV. L. 191 (2000); Oxfam International, Debt Relief [Alivio de la Deudal], en
http:llwww.oxfam.orgladvocacy/debt (ilitima visita Mar. 21, 2001) (describiendo algunos de los efectos de
una deuda de dos billones que tienen algunos paises en vas de desarrollo); JUBILEE 2000 COALmON, A Debt
Free Start for a Billion People [Un Comienzo sin deudas para un Billon de Personas], en
http://www.jubilee2000uk.org/index (tlitima visita Mar. 21, 2001) (que afirma que siete millones de niflos
mueren cada aflo como resultado de la crisis de Ia deuda).
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A pesar de estos principios nobles y avances recientes,29 la conexi6n
profunda entre la privaci6n econ6mica y los derechos humanos no ha figurado
prominente en las agendas de los derechos humanos occidentales.3 ° Los
gobiemos occidentales y las organizaciones no-gubemamentales en cambio, han
centrado sus recursos en la protecci6n de libertades civiles, no haciendo caso o
descontando en gran parte las causas materiales subyacentes de las privaciones
de los derechos humanos. Es trigicamente ir6nico que el movimiento
occidental de los derechos humanos no ha podido aparentemente reconocer que
la pobreza persistente y extensa, la cual niega a segmentos extensos de la
poblaci6n mundial las necesidades materiales esenciales para la dignidad
humana, hacen el disfrute significativo de nuestras atesoradas libertades civiles
virtualmente imposible.
C. La Protecci6nEficaz de los DerechosHumanos Requiere el Desarrollo
Estable de Instituciones Civicas NacionalesIndependientes y de una Cultura
de Democracia
Nacido de experiencias personales, algunas veces un tanto dolorosas y
amargas, nuestros visitantes acentuaron en varias ocasiones el significado de
una infraestructura cfvica fuerte para la creaci6n de la democracia y del respeto
duradero de los derechos humanos. Como miembro de la administraci6n de
Salvador Allende en Chile, el Decano Grossman vi6 c6mo el r6gimen
sangriento de Pinochet sistemdticamente despoj6 al sistema judicial chileno y
a otras instituciones de la democracia. La Dra. Ashrawi habl6 de los dilemas en
cuanto a la edificaci6n de instituciones en el contexto de la opresi6n, bajo el
cual los palestinos enfrentan amenazas internas y externas a su dignidad bisica.
29.
VWase, v.g.,Frank E.L Deale, The Unhappy Historyof EconomicRights in the UnitedStates and
Prospectsfor Their Creationand Renewal [La Triste Historia de los Derechos Econ6micos en los Estados
Unidos y las Perspectivaspara su Creaci6ny Renovaci6n], 43 How. LJ. 281,305-306 (2000) (describiendo
c6mo los derechos econ6micos fueron un tema central en las polfticas y las declaraciones pdblicas del
presidente Franklin D. Roosevelt).
30.
El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ha tradicionalmente tornado [a posici6n que los
derechos econ6micos, sociales, y culturales no son realmente derechos, o por lo menos no son ejecutorios
como tales. La mayorfa de los derechos humanos no gubernamentales tambiin han sido renuentes en poner
los derechos econ6micos en sus agendas. Vdase, v.g., SmINER Y ALSTON, supra nota 1, en 267-70. Las
instituciones intemacionales tales como el programa de desarrollo de la ONU y el Banco Mundial, sin
embargo, ban tornado el problema de la pobreza seriamente. Vedse Cody, supra nota 13; Williams, supra nota
13; Berry, supra nota 13; Prensa Asociada, supra nota 13; Prusher, supra nota 13; viase tambidn Chris
Jochnick y Javier Mujica Petit, Preface to the Quito Declarationon the Enforcement and Realization of
Economic, Social and CulturalRights in Latin America and the Caribbean[Prefacioa la Declaraci6nde
Quito en la Aplicacidny la Realizaci6n de Los DerechosEcon6micos, Sociales y Culturalesen Latinoamirica
y el Caribe], 12 YALE HUM RTS & DEV. L.J. 209 (1999); vWase generalmente Isabella D. Bunn, The Right to
Development: Implicationsfor InternationalEconomic Law [El Derecho al Desarrollo: Implicacionespara
el Derecho Econ6mico Internacional],15 AM. U. INT'L L. REV. 1425 (2000).
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Quizds mds dramiticamente, el presidente Aristide ha presenciado, con golpes
de estado asf como tambien con la agitaci6n actual, c6mo es de fr~gil la
democracia en ausencia de instituciones cfvicas fuertes y de las condiciones
materiales que consolidan su crecimiento.
La importancia de la edicifaci6n de las instituciones no se ha perdido en las
Naciones Unidas o en literatura acaddmica " Las experiencias personales de
nuestros visitantes, no obstante, han traido la complejidad de esta misi6n a un
enfoque claro. Si las instituciones cfvicas fuertes proporcionan un basti6n
contra las violaciones de derechos humanos, entonces el progreso econ6mico,
una cultura de la democracia asi como respeto por el imperio de la ley y
fomento de la "conciencia de los derechos" proporcionan la fundaci6n sobre la
cual se construyen tales instituciones. La eficacia de tales instituciones se ata
efectivamente a la dinimica de la economia y acciona relaciones dentro de la
sociedad.
Las experiencias amargas de nuestros distinguidos hudspedes demuestran
dramiticamente que las instituciones y los armazones cfvicos para la
protecciones de los derechos son los primeros en ser sacrificados bajo el yugo
de la opresi6n. En Haiti, por ejemplo, los recientes acontecimientos han
mostrado que se necesita mucho mds esfuerzo y trabajo para una democracia
significativa y para el establecimiento del respeto por los derechos humanos que
las elecciones patrocinadas por la ONU. La lucha por la dignidad humana
bisica continia en Haiti mejorando minimamente porque las principales
din~micas opresivas de la economia y del poder se han mantenido en gran parte
inalteradas. El desarrollo econ6mico y la justicia no han probado ser m6s que
promesas vacias y la ausencia fundamental de instituciones cfvicas adecuadas
ain permanece sin ningin remedio. Todavia sigue siendo un misterio el c6mo
crear y mantener instituciones eficaces frente a condiciones opresivas y a
conflictos internos persistentes a pesar de su importancia. Por otra parte, parece
claro que la edificaci6n de las instituciones, ain cuando es un ingrediente
necesario para la protecci6n eficaz de los derechos humanos, es enteramente
inadecuada en ausencia de importantes reformas econ6micas y politicas que
traten los origenes subyacentes del conflicto.

31.
Heifer y Slaughter, por ejemplo, citan laexistencia de las instituciones nacionales fuertes,
independientes, cometidos al imperio de laley y responsivas a los demandantes individuales, como condici6n
previa "fuertemente favorable para una adjudicaci6n supranacional efectiva" Heifer y Slaughter, supra nota
2, en 333-34; vifase tambin IUnda Reif, Building Democratic Institutions: The Role of National Human
Rights Institutions in Good Governance and Human Rights Protection (Construyendo Instituciones
Democrdticas: El papel de las InstitucionesNacionales de los Derechos Humanos en la Proteccidndel Buen
Gobierno y de los Derechos Humanos], 13 HARV. HuM. RTs. J. 1 (2000).
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D. Un Compromiso Significativo con la Responsabilidadde la Direcci6nes
Esencialpara la Eliminaci6nde las Atrocidades Cometidas en Contrade los
DerechosHumanos
Un cuarto tema que se repetfa y el cual fue planteado por los visitantes del
Seminario Goodwin comprendi6 el significado de la responsabilidad en la
direcci6n de las violaciones de derechos humanos. Quizis uno de los progresos
mds significativos en el area de derechos humanos en el cierre de este siglo ha
sido la buena voluntad que tienen los gobiernos de abandonar las anticuadas
nociones de inmunidad que por mucho tiempo han servido como un refugio para
la opresi6n. Al discutir el problema vital de la aplicaci6n de los derechos
humanos, nuestros hu6spedes se refirieron inevitablemente a tres progresos
recientes- la creaci6n de los tribunales ad-hoc en Yugoslavia y Ruanda para los
crfmenes de guerra, el movimiento para crear una corte criminal internacional
permanente, y el caso de la extradici6n del General Pinochet. Estos tres
progresos seffalan discutiblemente una rotaci6n profunda en el paradigma
tradicional de la an6mica aplicaci6n internacional de los derechos humanos
limitada a la vigilancia y a la supervisi6n desdentadas. Es importante que se
pueda tambi6n sefialar un cambio en la actitud de los estados con respecto a ia
responsabilidad personal de la direcci6n polftica en cuanto a las violaciones
notorias de derechos humanos.
La creaci6n de los tribunales ad-hoc en Yugoslavia y Ruanda para los
crfmenes de guerra por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el
capftulo VII, y en el endoso de amplio mandato, pueden representar los
primeros signos en este paradigma cambiante de la aplicaci6n de los derechos
humanos." De hecho, la creaci6n del tribunal de La Antigua Yugoslavia, el
cual fue presidido en su infancia por la Juez McDonald, y la creaci6n
subsecuente del tribunal para Ruanda, es quizis uno de los progresos mis
profundos en la aplicaci6n de los derechos humanos desde Nuremberg. La
existencia misma de estos tribunales se basa en la importancia de imponer
responsabilidad criminal al liderazgo impugnado. Cada tribunal ha intentado
procesar y someter a la justicia, no s6lo a las obejas negras que se encuentran
32.
Wase, v.g., Ivan Simonovic, The Role of the ICTY in the Development of International Criminal
Adjudication [El Papel del Tribunal Criminal de laantigua Yugoslavia en elDesarrollo de la Adjudicaci6n
Criminal Internacional], 23 INT'L L. 440 (1999); Scharf, supra nota 8. El tribunal ha descrito su propio
trabajo en exactamente estos ttrininos estableciendo que, "[u]n cuerpo entero de altos, aunque remotos, idegles
van aser trafdos para el apoyo de la hurnanidad .... A travs del tribunal, esos imperativos serdn convertidos
en mandatos abstractos ineludibles." Report of the International Tribunal for the Prosecution of Persons
Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the
Former Yugoslavia Since 1991 [Informe del Tribunal Internacional para elProcesamiento de las Personas
Responsables de Violaciones Serias de laley Humanitaria Internacional Cometidas en elTerritorio de in
Antigua Yugoslavia Desde 1991], U.N. GAOR, 49th Sess., Artfculo de Agenda 152, en 49, U.N. Doc.
A/49/342 (1994).
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entre los agentes, sino tambi6n al liderazgo que dirigi6 y nutri6 terror humano
en tierras torturadas. Gracias a pioneros como la Juez McDonald, los tribunales
han abierto nuevos caminos para el desarrollo del derecho penal internacional,
generando no s61o una jurisprudencia sofisticada con respecto a la
responsabilidad penal por violaciones de derechos humanos, sino tambi6n
estableciendo reglas racionales de procedimiento e importantes expansiones de
las normas humanitarias bisicas.33 Lo mds importante es que el trabajo de los
tribunales ha aumentado enormemente la conciencia ptiblica y ha establecido
una nueva visi6n la cudl es posible en la aplicaci6n de los derechos humanos.
La comunidad internacional, ni por una s6la vez, se detuvo a mirar con horror
mientras que millares de personas fueron asesinadas, esclavizadas, torturadas
y violadas sistemiticamente. Cual sda que fueran sus defectos, 34 el trabajo de
estos tribunales ha comenzado a desmontar actitudes anticuadas con respecto a
]a responsabilidad del liderazgo y a fijar nuevos lIfmites importantes de lo que
ser6 tolerado.
El significado mis importante de los tribunales en Yugoslavia y Ruanda,
no obstante, estd obligado por su naturaleza ad hoc y su jurisdicci6n geogrifica
limitada y temporal.3 5 Segdin lo elocuentemente discutido por la Juez
McDonald, el fmpetu ganado a trav6s del trabajo de los tribunales se debe llevar
a su completa realizaci6n por medio de la implementaci6n de la Corte Criminal
Internacional Permanente propuesta en el Tratado de Roma.3 6 La creaci6n de

33.
VWase S.C. Res. 872, U.N. SCOR, 48th Sess., 3217th mtg., U.N. Doc. S/RES/872 (1993) [de
aqui en adelante Estatuto TClY]; S.C. Res. 808, U.N. SCOR, 48th Sess., 3175th mtg., U.N. Doc. S/RES/808
(1993); Gabrielle Kirk McDonald, The International Criminal Tribunals: Crime & Punishment in the
InternationalArena, [Los TribunalesCriminalesInternacionales:Crimeny Castigoen elArea Internacional],
7 ILSA J. INT'L & COMP. L 849 (2001), 25 NOVA L REv. 465 (2001); viase tambin Juez Louise Arbour,
Access to Justice: The SocialResponsibility ofLawyers: The Prosecutionof InternationalCrimes: Prospects
and Pitfalls [Acceso a la Justicia: La Rsponsabilidad Social de los Abogados: El Procesamiento de
Crtmenes Internacionales: Perspectivasy Trampas, IWASH U. J.L & POL'Y 13 (1999); Barbara Crossette,
Crimes AgainstHumanity: A New Legal Weapon to DeterRape [CrImenes Contrala Humanidad: Una Arma
Legal Nueva paraDisuadirla Violacidn], N. Y. TIMEs, Mar. 4, 2001, sec. 4, en 5 (el TCIY determin6 que ta
violaci6n constituye un crimen contra la humanidad).
34.
Los procedimientos fueron claramente obstaculizados por la carencia evidente de [a voluntad
polftica de pare de la Organizaci6n del Tratado del Atlantico Note para emprender el trabajo politico sensible
y peligroso de arrestar a aquellos acusados de crfmenes de guerra y de ser anfitrion principal de los problemas
en la puesta en prictica de sus mandatos. Vdase, v.g., Arbour, supranota 33. Tambidn fueron obstaculizados
por una carencia inicial de la ayuda financiera que subsecuentemente se ban remediado. Juicios largos e
ineficacias alegados ban causado una revisi6n reciente de las prkcticas del Tribunal por un panel de expertos
designados por parte de la ONU Vase Daryl A. Mundis, Improving the Operationand Functioningof the
InternationalCriminalTribunals [Mejorandola Operaciny el Funcionamientode los TribunalesCriminales
Internacionales],94 AM. J. ITL'L. 759 (2000).
35.
Estatuto TCIY, supra nota 33, en art. I.
36. Estatuto de Roma de la Corte Internacional Criminal, U.N. Doc. A/CONF. 183/9 (1998),
disponible en http://www.un.org/lnaw/icc/statute/contents.htm; viase Michael A. Newton, The International
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esta corte puede que sefiale que la comunidad internacional, unos cincuenta aios
despuds de Nuremberg y el nacimiento del sistema moderno de los derechos
humanos, finalmente ha desarrollado la soluci6n necesaria para hacer la
aplicaci6n de los derechos humanos significativa.
La extradici6n del General Pinochet, cuyo significado adn tiene que ser
culminada, refleja una potencial tercera sefial en este paradigma cambiante."
Aunque en dltima instancia es frustrante, la decisi6n valerosa de la Corte
Britmnica que neg6 a Pinochet inmunidad tradicional, potencialmente representa
un desarrollo positivo enorme. Entre otras cosas, esta decici6n puede reflejar
una buena voluntad creciente de los Estados por reconocer la aplicabilidad de
los procesos criminales nacionales y una jurisdicci6n universal sobre los
violadores de los derechos humanos.38 Aunque potencialmente un desarrollo
vital, el signifado mas importante del caso de Pinochet depende de la voluntad
politica de gobiemos individuales para emplear sus procesos nacionales.3 9 Uno
Criminal Court PreparatoryCommission: The Way it is & the Way Ahead [La Comisitn PreparatoriaDe
la Corte Criminal Internacional: La Manera que es y la Manera que Serd], 41 VA. J. INT'L L 204 (2000);
Arbour, supra nota 33.
37.
VWase generalmente William J. Aceves, Liberalismand InternationalLegal Scholarchip: The
PinochetCase andthe Move Towarda UniversalSystem of TransnationalLaw Litigation[Liberalismoy Beca
en Educacidn Legal Internacional: El caso de Pinochety el Movimiento hacia un Sistema Universal en el
Litigio de Ley Transnacional],41 HARV. INT'L L. 129 (2000).
38.
Un desarrollo paralelo distinto pero importante ha estado en curso en los Estados Unidos en el
importantlsimo caso de Filartigavs. Pefia-Irala.630 F.2d 876 (2d Cir. 1980). Un ejemplo reciente importante
de este acercamiento, que se centra en la remuneraci6n civil para las violaciones "extemas" de los derechos
humanos en cortes nacionales, son el caso de Kadic vs. Karadzic, que implican demandas de los derechos
humanos contra el llder Bosnio-Serbio Radovan Karadzic de Seth. 70 F.3d 232 (2d Cir. 1995). VWase
generalmente Beth Stephens, Human Rights & Civil Wrongs at Home and Abroad: Old Problems and New
Paradigms: Do Tort Remedies Fit the Crime? [Derechos Humanos y Males Civiles en el Pats y en el
Extranjero: Viejos Problemas y Nuevos Paradigmas: 1 Son los Remedios Adecuados para Compensar el
Crimen?], 60 ALB. L RF-v. 579 (1997) (discutiendo paralelos y diferencias entre los remedios civiles y
criminales para las violaciones intemacionales de los derechos hurnanos).
39.
Despuds de la liberaci6n y el regreso de Pinochet a Chile por razones de salud, un magistrado
chileno public6 una acusaci6n contra este anterior dictador, [a que inclufa cargos de crfmenes contra los
derechos humanos. Esta acusaci6n rue rechazada en base a tecnisismos procesales pero el esfuerzo por
somerter a Pinochet a la justicia bajo ley chilena ha continuado. Vdase Sebastian Rotella, Court Throws Out
PinochetIndictment [CorteRechaza la Acusacidn en Contra de Pinochet], LA. TIMES, Dic. 21,2000, en Al 5.
En febrero, 2000, ls defensores de los derechos humanos celebraron mientras que Senegal parecfa seguir el
paradigma de Pinochet procesando a Hissene Habre, un dictador anterior de Chad, y colocarlo bajo arresto
domiciliario por cargos de tortura y "barbarismo". Wase Karl Vick, African Eyes Opened By Ex-Leader's
Indictment: Where Impunity Prevails, Chadian'sCase Is a Frist [Ojos AfricanosAbiertos por la Acusaci6n
de Ex-Liden: Donde Prevalecela Impunidad, el caso de Chad es una Sorpresa], WASH. POST, Feb. 5, 2000,
en A13. Desafortunadamente, el caso rue rechazado posteriormente con la intervencidn evidente del nuevo
presidente de Senegal. El 6xito inicial en Senegal, sin embargo, ha incitado aparentemente la presentaci6n
de mAs de 50 casos en contra de Habre su mano derecha en Chad. VWase Douglas Farah, Chad's Torture
Victims Pursue Habre in Court: Pinochet Leaves Ex-Dictator Vulnerable [Victimas de Tortura de Chad
Acusan a Habreen la Corte: PinochetDeja Ex-Dictador Vulnerable], WASH. PosT, Nov. 27, 2000, en A12;
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solo puede esperar que esto indique repudio de una era de impunidad y que dd
nueva vida a la advertencia que los violadores barbricos de derechos humanos
son hostis humani generis, enemigos de toda la humanidad.
Tornados en conjunto, se espera que estos progresos reflejen un cambio
sensato de la inmunidad y la responsabilidad individual en las violaciones de los
derechos humanos. Llevado hasta sus tiltimas consequencias, estos pueden
sefialar un tiltimo asalto a la ciudadela de la inmunidad y, eliminando los
refugios seguros para los opresores enviando asi un mensaje claro que la justicia
ser, servida.'
ITI. CONCLUSI6N

Los visitantes del Seminario Goodwin han trafdo tremendas
profundizaciones a nuestra Facultad de Derecho con respecto al futuro de los
derechos humanos en el siglo veintiuno, su buena voluntad de explorar estos
complejos y fundamentales temas, y compartieron su sabiduria colectiva nacida
de sus experiencias. Aclararon nuestros horizontes y ayudaron a reencender
nuestra consolidaci6n para la realizaci6n effcaz de los derechos humanos para
todas las personas en todas partes del mundo.

vase trambidn Filartiga vs. Pefia-Irala, 630 F.2d 876 (2d Cir. 1980); Kadic vs. Karadzic, 70 F.3d 232 (2d Cir.
1995); Stevens, supra nota 38.
40.
Vase Reed Brody, One Year Later,The 'PinochetPrecedent'Puts Tyrants On Notice, [Un Ao
Despuds, El 'Precedentede Pinochet' Pone a los Tiranosen Alerta] BOSTON GLOBE, Oct. 14, 1999, en A19.

